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واقع إدارة األزمات اإلدارية في الجامعات الكويتية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
أمﺜال حمد راشد العريفان
أ .د .اﺧليف الطراونه

تاريخ استالم البحث 8102/4/3

*

**

تاريخ ﻗبول البحث 8102/6/2

ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف إلى واﻗع إدارة األزﻣات اإلدارية فﻲ الﺠاﻣعات الكويتية للعام

الد ارسﻲ  2018/2017ﻣن وﺠهه نظر أعضاء هيئة التدريس فيها ،وﻗد ﺑلﻐت عينة الدراسة 20
عﻀو هيئة تدرﯾس تم اﺧتﯾارهم ﺑالطريقة العشوائية ﻣن ﺑين أعضاء هيئة التدريس الذي شﻐلوا
ﻣناصب إدارية فﻲ الﺠاﻣعات الﻜوﯾتﯾة ،وﻗد اعتمد الﺑاﺣﺜان أسلوب المقاﺑلة المقننة والمؤلفة ﻣن
ﺜمانﻲ فقرات ﻣوزعة على ﻣﺠالﯾن :الﻣﺠال األول ﻗﺑل ﺣدوث األزﻣة والﻣﺠال الﺜانﻲ كيفية التعاﻣل

ﻣع األزﻣة.

وﻗد أظهرت النتائج ﻗصو ار واﻀحا فﻲ التنبؤ باألزﻣات ﻗبل ﺣدوﺜها وكذلك الحال فﻲ أساليب
إدارة األزﻣات والتعاﻣل ﻣعها بعد ﺣدوﺜها .كما أظهرت النتائج ﻀعف أو عدم وﺠود استراتيجية
واﻀحة وﻣعلنه إلدارة األزﻣات ،وفﻲ الحاالت التﻲ اعتقد فيها البعض وﺠود ﻣثل هذه االستراتيجيات
أكدوا على أنها ﺠاءت على شكل إﺠراءات عشوائية وبأسلوب ترقيعﻲ لحل المشكالت ﺑدال ﻣن
ﻣعالجة أساسها.
وفﻲ ﻀوء هذه النتائج إﻗترح الﺑاﺣﺜان عددا ﻣن التوصيات واالﻗتراﺣات التﻲ يمكن ﻣن ﺧاللها
صياغة استراتيجيات ﻣناسبة إلدارة األزﻣات اإلدارية فﻲ الﺠاﻣعات الكويتية.
الكلمات المفتاحية :إدارة األزﻣات اإلدارية ،الﺠاﻣعات الكويتية.

* وزارة التربية /الكويت.
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361

 اﺧليف الطراونه. د. أ،أﻣﺜال العريفان

......واﻗع إدارة األزﻣات اإلدارية فﻲ الجاﻣعات الكويتية ﻣن وﺠهة

The Reality of Administrative Crises Management in Kuwaiti
Universities from the Point of View of Faculty Members
Amthal Hamad Al Oraifan*
Prof. Ikhlaif Al-Tarawneh**
Abstract:
This study aimed at identifing the reality of administrative crisis
management in the Kuwaiti universities for the academic year 2017/2018
from the point of view of the faculty members. The study sample consisted
of 20 faculty members randomly selected from faculty members who held
managerial positions in Kuwaiti universities. The researchers adopted a
structured interview form that consisted of eight items divided into two
domains: the first domain was before the occurance of the crisis and the
second one was how to deal with the crisis.
The results showed clear shortcomings in the prediction of crises before
they occur, as well as in the methods of managing crises and dealing with
them after they occur. The results also showed weakness or lack of a clear
strategy and declared crises management. In cases where some believed that
such strategies existed, they emphasized that these strategies came in the
form of random procedures and in a patchwork approach to solve the
problems rather than to address them.
In light of these findings, the researchers proposed a number of
recommendations and suggestions for formulating appropriate strategies for
managing administrative crises in Kuwaiti universities.
Keywords: Administrative Crises Management, Kuwaiti Universities.
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المقدمة:
عانت البشرية ﺧالل القرنين الماﻀيين أزﻣات ﻣﺧتلفة تﻣﺜلت فﻲ الﺣربين العالﻣﯾتﯾن :األولى

والﺜانﯾة ،ﻣتازﻣنة أﯾﻀا ﻣع كساد اﻗتصادي فﻲ العام  ،1929وتالها بعد ذلك أزﻣات ﺑﯾئﯾة واﻗتصادﯾة
واﺠتﻣاعﯾة وتربوية ﻣﺧتلفة تمثلت بحربﻲ الﺧلﯾج :األولى والﺜانﯾة ،وفﻲ السنوات العشر األﺧير
شهدت ﻣنطقة الشرق األوسط أزﻣات ﻣﺧتلفة فﻲ دول ﻣا سﻣﻲ ﺑدول الربيع العربﻲ وتطورت األزﻣة

اآلن فﻲ دول الﺧلﯾج العربﻲ فﯾﻣا ﺑينها تمثلت ﻣؤﺧ ار فﻲ عالﻗة بعض دول ﻣجلس الخليج ﻣع دولة
ﻗطر فضال عن ﺣرب التحالف العربﻲ فﻲ اليمن ،وﺧشية ﻣن الباﺣثين أن تتطور األزﻣات وتؤﺜر
على ﻣؤسسات التعليم العالﻲ فﻲ الوطن العربﻲ بشكل عام وفﻲ دولة الكويت بشكل ﺧاص ،فقد ﻗر ار
إﺠراء هذا البحث لوﻀع ا ستراتيجيه ﻣناسبة ﻣن ﻗبل القائمين فﻲ ﻣؤسسات التعليم العالﻲ الكويتية
لمعالجة األزﻣات اإلدارية الناﺠمه فﻲ ﻣؤسساتهم أو التﻲ ﻗد تحدث فﻲ ﻀوء ﻣعطيات األﻗليم.
إن األداءات الﺧاطئة لمواﺠهة المشكالت بسبب نقص المعلوﻣات التﻲ يمكن التنبؤ عن

طريقها بحدوث أزﻣات ﻗريبة أو بعيدة المدى ،ﻣن شأنها أن تعيق أداء العملية اإلدارية ﻣن أﺠل
الوصول لألهداف المنشودة ،ﺧصوصا وأنه يمكن اﺧتصار هذه األزﻣات فﻲ ﻣؤسسات التعليم
العالﻲ بأزﻣات تشﻐﯾلﯾة؛ وتكنولوﺠية وﻣهنية واﻗتصادية واﺠتﻣاعﯾة وتعلﯾﻣﯾة وﺑﯾئﯾة ونفسﯾة وطالﺑﯾة.
وﻗد عرف العلماء والباﺣثون األزﻣة ﺑتعاريف ﻣختلفة اتفقوا فﻲ ﺠزء ﻣنها وتعارﻀوا فﻲ ﺠزء آﺧر،

فﻲ ﺣين أن ( (Battah,2006ﻗد فرق ﺑين ﺜالﺜة ﻣصطلحات غالبا ﻣا ﯾتم تداولها عند الحدﯾث عن
األزﻣة ،وهﻲ األزﻣة ،والﻣشﻜلة ،والﻜارﺜة ،وإذا كنا ﻗد اتفقنا على أن األزﻣة ) (Crisisهﻲ ﺣيث
ﻣفاﺠﺊ غير ﻣتوﻗع ﯾؤدي إلى صعوبة التعاﻣل ﻣعه ،فﺈن المشكلة ( (Problemهﻲ عائق يحول

دون تحقيق الهدف ،وأﻣا الﻜارﺜة ( (Catastropheأو النﻜﺑة ( (Disasterفهﻲ ﺣالة ﻣدﻣرة ﺣدﺜت

فعال ،ونجم عنها ﺠزء ﻣادي أو ﻣعنوي أو كليهما ﻣعا.

إن ﻣؤسسات التعليم العالﻲ ،ﻣﻣﺜلة ﺑالﺠاﻣعات والﻣعاهد ،هﻲ ﺠزء ﻣن هذه النظموﻣة التﻲ
استهدفتها األزﻣات المختلفة ﻣما انعكس عليها سلبا أﺣيانا ،إذ تبين وﺠود تراﺠع ﻣلحوظ فﻲ أداء هذه
المؤسسات ،ﻣا انعكس سلبا على المستويين :اإلداري والتﺣصﯾلﻲ فيها ،وﻗد أشار (khudari,
) 1993إلى ﻣسﺑﺑات األزﻣات التﻲ يمكن أن تواﺠهها المؤسسات ﻣثل "سوء الفهم وسوء اإلدراك
وسوء التقدﯾر والتقييم واإلدارة العشوائية والرغبة فﻲ االﺑتزاز واليأس واإلشاعات واستعراض القوة
واألﺧطاء البشرية واألزﻣات المخططة تعارض األهداف".
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وال يمكن لسبب واﺣد ﻣنفرد ﻣن تلك األسباب أو غيرها ،أن يكون هو السبب الرئيس لحدوث

األزﻣة ،وإنما تجتمع عادة ﻣسببات أﺧرى تساعد على أن تكون عاﻣال رئيسا أو ﺠزئيا لنشوب األزﻣة،
وﺣسب طبيعة العمل والظروف المحيطة ﺑها ﻣع األﺧذ بعين االعتبار ،أنها تمر بمراﺣل ﻣختلفة.

وﻣن ﺠانب آﺧر ﻀم الحقل التربوي الكثير ﻣن النظريات القيادية الحدﯾثة التﻲ لها دور

أساسﻲ وﺠوهري فﻲ إدارة األزﻣات اإلدارية فﻲ ﻣؤسسات التعليم المختلفة ،كنظرية قيادة اإلدارة
والقدرة على ﻣواﺠهة الصعاب (" )Saud,2013كثي ار ﻣن المنظمات ﻗد تعانﻲ أﺣيانا ﻣن أزﻣات
ﻣتنوعة ،وظروف صعبة ،ﻗد تطول أو تقصر ،وهذه األزﻣات أو الظروف تترك آﺜا ار سلبية على
األفراد العاﻣلين ،إذ تحول ﺑينهم وبين الوصول إلى ﻗدراتهم الكاﻣلة".
إن فكرة األزﻣات لم تكن ﯾوﻣا فكرة ﻣفاﺠأة ﺑل هﻲ فكرة أصيلة داﺧل المؤسسات ووليدة
الحدوث ﻣا داﻣت المؤسسات ﻗائمة ،وﻗد أشار إليها ( (Matrof & Anagnous,2011بأنه "لم
تعد األزﻣات ﻣعلما شاذا أو نادر أو عشوائﻲ فﻲ ﻣجتمع العصر الحدﯾث ،ولكنها ﺠزء ﻣن نسيج
المجتمع المعاصر ،وﺠﻣﯾعنا فﻲ كل ﻣكان نتأﺜر ﯾوﻣيا باألزﻣات كبيرة أو صﻐيرة ،وبالتالﻲ يجب
علينا ﺠميعا سواء كنا نعمل فﻲ ﻣؤسسات كبيرة أو غير ذلك أن نفهم لماذا أصبحت هذه األزﻣات
ﻣعلما أساسيا ﻣن ﻣعالم عالم اليوم ،وأن نعرف ﻣا يجب عمله للتخفيف ﻣن أﺜر هذه األزﻣات ،كما
يجب أن نفهم ﻣا هو المطلوب ﻣن المؤسسات الكبيرة لتوفير أكبر ﻗدر ﻣمكن ﻣن األﻣان وتخفيض
اﺣتمالية ظهور األزﻣات ﻗدر اإلﻣكان".
وعلى الرغم ﻣن االستقرار السياسﻲ التﻲ تشهده دولة الكويت اآلن ،ﻣما ﺠعلها تستقطب
أعدادا ﻣن ﺧريجﻲ ﺠاﻣعة الكويت وﻣن الجاﻣعات العربية والعالمية المرﻣوﻗة للعمل فيها ،وكذلك
توفر الموارد المالية الكافية إلنجاح ﻣشاريعها األكاديمية؛ إال أن هناك ﺠوانب ﻣن القصور تعتري

القرار السياسﻲ األكاديمﻲ فﻲ الكويت ،وﺧير ﻣثال على ذلك؛ ﻗرار إنشاء ﺠاﻣعة الشدادية فﻲ العام

 0821لتكون ﺜانﻲ ﺠاﻣعة فﻲ دولة الكويت ،إال أن هذا األﻣر لم ﯾنفذ ،ﻣا انعكس سلبا على ﻣسيرة
ﺠاﻣعة الكويت وسمعتها إذ اﻀطرب لقبول أعداد أكبر ﻣن طاﻗتها االستيعاﺑية ،ﻣما ﻗد ﯾؤﺜر سلبا فﻲ
ﺠودة ﻣخرﺠاتها التعليمية.

لقد أشارت ﻗضية إنشاء ﺠاﻣعة الشدادية ﺑوﻀوح إلى ﺣجم األزﻣة الراكدة فﻲ العملية
اإلدارية الكويتية والتﻲ يجب االلتفات إليها بجدية وإال فﺈنها ستعصف ﺑنوعية التعليم الكويتﻲ الذي
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كان ﯾنعم به المواطنون والوافدون فﻲ ﺠاﻣعة الكويت كأ ول ﺠاﻣعة عزيزة على ﻗلوب ﺠميع الكويتين
والوافدﯾن على ﺣد سواء.

إن الحلول التﻲ رافقت نشوب أزﻣة الﺠاﻣعة الوليدة أسهمت فﻲ إﺣداث أزﻣات أﺧرى ﻣثل:

رفع نسب القبول فﻲ ﺠاﻣعة الكويت الستيعاب أكبر عدد ﻣن الخرﺠيين ،وفتﺢ الﺑاب على ﻣصراعيه
أﻣام ترﺧيص الﺠاﻣعات الﺧاصة وﻗدوم الﺠاﻣعات العالﻣﯾة إلى أسواق الكويت التعلﯾﻣﯾة ،إال أن هذه
الحلول ﺠميعها وﻣا ﺧلقته ﻣن أزﻣات لم تعالج أصل أو أسباب المشكلة الحقيقيه ،ﻣما تقدم سوغ
للباﺣثين الخوض فﻲ هذا الموﻀوع ألهميته للكويت وللجاﻣعات الكويتيه.
مشﻜلة الدراسة وأسﺌلتها:

إن عدم ظهور ﻣؤسسات التعليم العالﻲ فﻲ الكويت باستثناء ﺠاﻣعة الكويت ﻀمن تصنيف

الجاﻣعات العالمية وغيرها ﻣن التصنيفات ،ﯾدل على وﺠود ﻗصور وتراﺠع إداري للوصول إلى تلك

المعاﯾير العالمية أو تحقيق بعضا ﻣنها ،و تظهر ﺠاﻣعة الكويت كمؤسسة تعليمية كويتية وﺣيدة فﻲ
ﺠميع الصنيفات لتحتل المركز  700لعام  2018فﻲ تصنيف ﻣؤسسة كيو أس ،ﺑينما ﯾوﺠد ﻣشاركة
واسعة للدول الشقيقة الخليجية والعربية واﺣتاللها للمراكز األولى عربيا وﻀمن المركز 200
عالميا،فعلى الرغم ﻣن االستقرار السياسﻲ التﻲ تشهدة دولة الكويت والدعم الحكوﻣﻲ لمؤسسات
التعليم العالﻲ ووفرة الموارد المادية والبشرية ،ووﺠود الكوادر األكاديمية المتقدﻣة ،وتحضر وتقدم

المجتمع بكافة أطيافه نرى تراﺠع أكاديمﻲ ﻣستمر لمؤسسات التعليم العالﻲ،عدم التنوع فﻲ

التخصصات بما ﯾتالءم ﻣع سوق العمل ،ﻗلة أعداد المقاعد السنوية فﻲ ﺠاﻣعة الكويت ﻣقارنة ﻣع
عدد الطالب المتقدﻣين ،ال تأﺧر فﻲ افتتاح ﺠاﻣعة الشدادية كفرع ﺜانﻲ لجاﻣعة الكويت ،البيروﻗراطية
اإلدارية فﻲ بعض ﻣؤسسات التعليم العالﻲ الكويتية ،ﻣما أدى إلى وﺠود إﺣباط على العاﻣلين ﺧاصة
أعضاء هيئة التدريس فيها ،وافتقار وﺠود األساليب القيادية والمهارية لحل المشكالت وإدارة األزﻣات
المستمرة ،وﻣن هذا المنطلق تتمثل ﻣشكلة الدراسة الحالية فﻲ اإلﺠابة عن السؤال الرئيسﻲ اآلتﻲ:
ﻣا واﻗع إدارة األزﻣات اإلدارية فﻲ الﺠاﻣعات الكويتية ﻣن وﺠهة نظر أعضاء هيئة التدريس
فيها؟
والمتفرع ﻣنه:

 ﻣا درﺠة استعداد اإلدارات الجاﻣعية إلدارة األزﻣات اإلدارية ﻗبل وﻗوع األزﻣة؟
 ﻣا درﺠة تمتع اإلدارات الجاﻣعية لمهارات إدارة األزﻣات اإلدارية أﺜناء األزﻣة؟
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أهمية الدراسة:

تستمد هذه الدراسة أهميتها ﻣن الموﻀوع الذي تعالجه لإلسهام فﻲ ﻣساعدة أصﺣاب القرار

فﻲ ﻣؤسسات التعليم العالﻲ الكويتية؛ لتطوير ﺠاهزية األداء لمواﺠهة األزﻣات اإلدارية ،سواء كانت
فﻲ الﻣﺠال اإلداري أم فﻲ التطوير المهنﻲ ،وتنقسم أهمية الدراسة إلى:
األهمية النظرية:

وتكمن أهمية هذه الدراسة النظرية فﻲ ﻣساعدة أعﻀاء هيئة التدريس والهيئات اإلدارية فﻲ

الﺠاﻣعات الكويتية فﻲ نشر ﺜقافة إدارة األزﻣات لدﯾهم ،وتوفير ﻣناخ تنظيمﻲ ﻗادر على التعاﻣل ﻣع
ﻣختلف أنواع األزﻣات.
األهمية التطبيقية:

استفادت ﻣؤسسات التعليم العالﻲ األﺧرى ﻣن هذه الدراسة لما تقدﻣه ﻣن استعراض لعدﯾد ﻣن

األساليب للتعاﻣل ﻣع إدارة األزﻣات اإلدارية ،وكﯾفﯾة تهيئة القﯾادات اإلدارية فﻲ ﻣؤسسات التعليم

العالﻲ وتدريبها بالمهارات الالزﻣة والقدرات االﺣترافية فﻲ إدارة و ﻣعالﺠة األزﻣة.

كﻣا أن هذه الدراسة تأتﻲ ﻣتزاﻣنة ﻣع االهتمام المتزاﯾد ﺑﺈدارة األزﻣات فﻲ الﻣﺠتﻣعات عاﻣة
وفﻲ ﻣؤسسات التعليم ﺧاصة ،وكذلك تأتﻲ استﺠاﺑة لتوصيات الدراسات الساﺑقة فﻲ إﯾﺠاد الحلول

واآللﯾات التﻲ تسهل عمليات تحدﯾد إطار وﻣستوى األزﻣات اإلدارية داﺧل ﻣؤسسات التعليم العالﻲ.
أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 .0ﻣعرفة واﻗع ﻣمارسة القيادات الجاﻣعية فﻲ دولة الكويت لعمليات إدارة األزﻣات اإلدارية فﻲ
الﺠاﻣعات الكويتية.
 .8تقديم بعض التوصيات والمقترﺣات التﻲ ﻣن شأنها أن تساعد فﻲ تفعيل عمليات إدارة األزﻣات
اإلدارية فﻲ الﺠاﻣعات الكويتية.
مصطلحات الدراسة:

تتمثل ﻣصطلحات الدراسة فﻲ المصطلحات اآلتية:
إدارة األزمات :ويقصد ﺑها ﻣجمل الجهود والتهيئة اإلدارية لمواﺠهة األزﻣة الﻣﺣتﻣلة أو الفعلﯾة

ﻣن ﺧالل التخطيط والتنظيم والرﻗابة على ﺠﻣﯾع المتﻐيرات التﻲ تسهم فﻲ ﺣصول األزﻣة ،وﻣﺣاولة
السيطرة عليها وتوﺠيهها بما يخدم التخفيف ﻣن األزﻣة أو إزالتها)Hazima, 2004) .
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التعريف األجراﺌي :األساليب واالستراتيجيات التﻲ تتعاﻣل ﺑها القيادات الجاﻣعية تجاه

األزﻣات اإلدارية ﻗبل ﺣدوث األزﻣة أو االستعداد لها أﺜناء األزﻣة وبعدها ،كما أﺠاب عليها أعضاء
هيئة التدريس ﻣن ﺧالل اسئلة المقاﺑلة المقننه.

الجامعات الكويتية :ﻣؤسسات التعليم العالﻲ فﻲ دولة الكويت ،وهﻲ ﻣا تمنﺢ درﺠة علمية بعد شهادة

الثانوية العاﻣة.

أعضاء هيئة التدريس :أعضاء هيئة التدريس داﺧل الجاﻣعات الكويتية ﻣمن يحملون الرتب العملية

(ﻣدرس – أستاذ ﻣساعد – أستاذ دكتور).
حدود ادراسة:

أﺠريت هذه الدراسة فﻲ إطار الحدود اآلتﯾة:



الحدود الموضوعية :واﻗع إدارة األزﻣات اإلدارية فﻲ الجاﻣعات الكويتية.

الحدود الزمنية :الفصل الدراسﻲ األول ﻣن العام الﺠاﻣعﻲ .2018/2017



الحدود المكانية :الﺠاﻣعات وﻣؤسسات التعليم العالﻲ ال ﻣرﺧصة والمعترف ﺑها فﻲ دولة الكويت،



الحدود البشرية :أعﻀاء هيئة التدريس ﻣمن يحملون درﺠة الدكتوراه بمختلف الرتب العلﻣﯾة.

والتﻲ تضمنها البحث هﻲ ﺠاﻣعة الكويت – الهيئة العاﻣة للتعليم التطبيقﻲ.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تشابه ﻣفهوم إدارة األزﻣات فﻲ كثير ﻣن األدﺑيات السابقة بأنه كثير ﻣن األدﺑيات السﱠاﺑقة

بأنه يشمل الكوراث الطبيعية واألﻣراض البشرية وغيرها ﻣن األﻣور والتﻲ يكون السبب البشري فيها
ﻣعدوﻣا ،ولكن فﻲ الحقيقة إن إدارة الزﻣة يقصد ﺑها كل الزﻣات التﻲ تصيب المنظمات والمؤسسات،

وتكون ذات أسﺑاب بشرية ،والتﻲ تختلف عن إدارة الطوارئ ،وإدارة المخاطر ،التﻲ تختص بالحروب
والكوارث واألﻣراض الوبائية ،فﻜﻣا أشار كال ) (Matrof & Anagnous, 2011فﻲ كتاﺑتهما عن

إدارة األزﻣات "ﺑالﻣقارنة ﻣع إدارة الطوارئ وإدارة المخاطر اللتان تتعاﻣالن بشكل أساسﻲ ﻣع الكوارث
الطبيعية ،فﺈن إدارة األزﻣات تتعاﻣل ﻣع الكوارث التﻲ يسببها البشر ،ﻣثل ﻗرصنة ﺑراﻣج الحاسوب
والتﱠلوث الﺑﯾئﻲ ،وعﻣلﯾات االﺧتطاف ،والفساد ،والﻐش ،والتزييف فﻲ الﻣنتﺠات والتحرش الجنسﻲ،
والعنف فﻲ كل ﻣكان ،فالكوارث التﻲ يسببها البشر غير ﺣتمية على عكس الكوارث الطبيعيﱠة ،أي

المؤسسات التﻲ تكون ﻣسؤولة
بمعنى أنه يمكن تفادﯾها ،ولهذا السبب فﺈن الرأي العام يحارب بشدة
ﱠ
عن ظهور ﻣثل تلك األزﻣات" .وأﻀاف ) )Abu Qahaf,2002أن إدارة األزﻣات هﻲ" عمليﱠة
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اإلعداد والتقدﯾر المنظم والمنتظم للمشكالت الداﺧلية والخارﺠية التﻲ تهدد ﺑدرﺠة ﺧطيرة سمعة
المنظمة وربحيتها".
إن إدارة األزﻣات بمفهوﻣها األشمل تقوم على اﺣتمالية ﺣدوث أزﻣة ،أو ﺣقيقة وﺠود أزﻣة
ﱠ
ﺣالية تعانﻲ ﻣنها المؤسسة ،فﺈدارة األزﻣات ليست فقط ﺧطوات إﺠرائية تلتزم ﺑها اإلدارة عند ﻣواﺠهة

األزﻣة ،ﺑل هﻲ عﻣلﯾﱠة ﻣﺑادأة وتحضير وترﻗ ب ﻗائمة على ﻣعلوﻣات دائمة التحدﯾث داﺧل األﻗسام
المختلفة فﻲ المؤسسة والتﻲ تساعد أصحاب القرار التنبؤ بحدوث أزﻣة وتجنبها ﻗدر المستطاع وفق
كثير ﻣن الخطط االستراتيجية ،فضال عن األساليب القيادية التﻲ يجب أن ﯾتمتع ﺑها القادة.
إدارة األزمات اإلدارﯾﱠة في المﺆسﱠسات الجامعﯾﱠة:

تختلف األزﻣات اإلدارﯾﱠة عن األزﻣات األﺧرى ،إذ إن األسباب المؤديﱠة إليها غالبا ﻣا تكون

واﻀحة المصدر فﻲ البيئة الداﺧلية للعمل ،والتﻲ إﻣا أن ﯾتم تجاهل أسباﺑها وعواﻣلها أو كانت

فجائية ،وﻣن ﺠانب آﺧر يمكن أن تكون هناك أسباب ﻣجهولة المصدر والعاﻣل ،وذلك فيما يخص
البيئة الخارﺠية لإلدارة أو المؤسسة والتﻲ ال تستطيع ﻣنفردة تجنبها أو ﺣتى توﻗعها ،فتﺑقى اإلدارة

التﻲ تتميز بالمهارات الالزﻣة لمواﺠهتها وإدارتها هﻲ المسيطر الرئيس والرداع لما ﻗد ﯾؤﺜر فﻲ ﺑلوغ
أهدافها وتحقيق غاياتها ،وذلك بجاهزيﱠة الخطط االستراتيجية ،ووﻀوح ﺧطط العمل فﻲ ظل األزﻣة.
وﻗد تم تعريفها فﻲ ﻣعجم ﻣصطلحات العالﻗات العاﻣة بأنها ()Almashaqba,2014
"األزﻣة التﻲ تنتج ﻣن وﻗوع المنشأة تحت ﻀﻐط ﺣاد ،وفقدان اإلدارة فﻲ المنشآت لمقدرتها على
اتخاذ الق اررات الصحية ،وانتشار الشائعات والمبالﻐات داﺧل المنشأة ،فضال عن تضارب ﻗ اررات

اإلدارة وتعارﻀها" .وأشار ) ،(khudari,1993إلى ﻣوﻀوع اﺧتالط ﻣفهوم األزﻣة بالمفاهيم األﺧرى
ﻣثل المشكلة والكارﺜة والصراع "واألزﻣة تختلط بمجموعة ﻣفاهيم إدارية أﺧرى ،أو بظواهر أﺧرى ،أو
بظواهر أﺧرى ،أهمها ﻣفهوم (الكارﺜة) وﻣفهوم القوة (القاهرة) وﻣفهوم (الصدﻣة) ،وﻣفهوم (المشكلة)،
وﻣفهوم (الصراع) ،وﻣفهوم (الﺧالف) ،وﻣفهوم (الﺣادﺜة) وهذا االﺧتالط ﻗد ﯾؤدي إلى ﻣعالﺠات

إدارﯾﱠة غير سلﯾﻣة لكل ﻣنها ،فالخطأ فﻲ التﱠشﺧيص ﯾؤدي غالبا إلى أﺧطاء فﻲ الﻣعالﺠات ،األﻣر
الذي ﯾتطلب ﻣﱠنا توﻀيﺢ ﻣفهوم كل ﻣنها والدليل على اﺧتالفه عن ﻣفهوم األزﻣة".

فالﻜارﺜة هﻲ "ﺣادﺜة ًّ
ﻣحددة زﻣانا وﻣكانا ،وهﻲ الحالة التﻲ ﯾتحقق عنها فشل أعضاء كثيرين

فﻲ أي نظام اﺠتماعﻲ عن الحصول الخدﻣات والضروريات اليوﻣية ﻣن هذا النظام
) (Muhana,2006ﻣثل الزالزل  -البراكين – الفﯾﻀانات – األوﺑئة والعواصف ،والصراع هو
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"تصارع إرادتين وتضاد ﻣصالحهما وتعارﻀها" ) (Alhadmi,2007ﻣثل المصالﺢ المختلفة –
األﺠندات الخاصة واألهداف المختلفة ﺑين ﻗوى العمل ،أﻣا الطوارئ فهﻲ "المواﻗف العصﺑﯾﱠة وغير
المتوﻗعة أو الخطيرة ،وال سيما الحوادث التﻲ تحدث فجأة وتتطلب اتخاذ إﺠراء سريع وف ﱠعال

لمعالجتها والتﱠعاﻣل ﻣعها" ) (Collins Dictionary,2017ﻣثل الحرائق – الحروب والموت
وانهيار المبانﻲ والمنشآت وغيرها.

المؤسسات الجاﻣعية ،ﯾواﺠه
وعلى الرغم ﻣن تنوع المفاهيم السﱠاﺑقة بحاالتها التﻲ تصيب
ﱠ

القائد اإلداري أﻣام هذه المفاهيم كثي ار ﻣن الصعوبات ،التﻲ تعمل على إعاﻗة تقدم عمله اإلداري
واتﺧاذ الق ار ارت السليمة والتدﺧالت السريعة إذ إن تحدﯾد نوع الحدﯾث وإطاره وﻣستواه يعد ﻣن
الخطوات األولى والرئيسة أﻣام القيادة الجاﻣعية فﻲ تحدﯾد األسلوب المناسب إلدارة األزﻣة ،وﻣن
ﺠانب آﺧر تتشابه األزﻣة فﻲ ﻣفهوﻣها وﺧصائصها فﻲ ﺠميع المؤسسات اإلدارية بﻐض النظر عن
تخصصاتها ،إذ ﯾتشابه عنصر المفاﺠأة فيها ،وﺣالة التوتر والرعب التﻲ تتخللها ،ﻣع نقص
المعلوﻣات والتعقيد والتداﺧل فﻲ العواﻣل واألسباب المؤدية إليها كأزﻣة إدارية ويزداد األﻣر تعقيدا فﻲ
المؤسسات التﻲ تفقد ﺠاهزيتها لمواﺠهة األزﻣة ﻣع افتقارها لمهارات ﻣواﺠهتها وﺣلها ،فكما

المؤسسة التربوية تعيش وسط عالم ﻣضطرب فالحروب
أشار) )Battah,2006فﻲ هذه السياق ”إن
ﱠ

والهجرات والكوارث الطبيعية والفيضانات كلها أﻣثلة على أزﻣات تواﺠهها دول كثيرة فﻲ عالم اليوم،

وتتطلب بالتالﻲ ﻣن اإلدارات التربوية القائمة فيها أن تتعاﻣل ﻣعها بمنطق ﻣن يفهم طبيعتها وابعادها
أوال ،وبمنطق ﻣن يعرف آليات ﻣعالجتها بفعالية.
المؤسسة التربوية تتطلب فﻲ عالم اليوم تعميم
ولعلنا ال نبالغ إذا ﻗلنا بأن إدارة األزﻣﱠة فﻲ
ﱠ

ﺑراﻣج تدريبية تعمل على تزويد اإلداريين التربويين بالمهارات والكفايات الالزﻣة للتعاﻣل ﻣع األزﻣات
ﻣن تركيز الصالﺣيات فﻲ ﯾد هيئة أو لجنة ﻣركزية ﯾتم تفويضها ،وفتﺢ ﺧطوط االتصال ﺑين
ﻣجموعات العمل المختلفة ﻣع التأكيد على توفير المعلوﻣات ،والمحافظة على الهدف االستراتيجﻲ،

والحرص على توفير عناصر القوة ﻣن ﻣبادرة ،وﺣشد وتعاون....إلخ".

ﻣؤسسات التعليم العالﻲ
ﱠ
إن العالم اليوم ﯾواﺠه كثي ار ﻣن التحديات أﻣام األزﻣات التﻲ تصيب ﱠ

فيها ،ففﻲ الدول المتقدﻣة ﯾتم التعاﻣل ﻣع هذه األزﻣات بطرق علمية سليمة بعيدة عن التحيز أو
الصراع المؤسسﻲ ،والسعﻲ الدائم لتفعيل المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الدولة تجاه ﺠاﻣعاتها ،ﻣع
إشراك أفراد المجتمع المحلﻲ فﻲ وﻀع ﺣلول لمشكالتها واﻗتراﺣات لمواﺠهة أزﻣاتها ،أﻣا ﺑالنسﺑة
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لمنطقة الشرق األوسط فهﻲ ﻣنطقة ﻣفعمة باألزﻣات والمفاﺠآت سواء أكانت أزﻣات ﻣالية ،أم
سياسية ،أم اﺠتماعية تصيب بشكل ﻣباشرة ﻣؤسسات الدولة التعليمية والتربوية التﻲ تضم الشريحة

األكبر فﻲ المجتمعات العربية وهم الشباب ،إذ أدت هذه األزﻣات إلى نشوء أزﻣات أﺧرى ﻣثل هجرة

العقول العربية تدنى ﻣستوى الجودة واإلﺑداع فﻲ ﻣؤسسات التعليم العالﻲ ،وارتفاع ﻣستويات البطالة،

وتراﺠع ﻣستوى الخريجين ،وﻀعف ﻣستوى الجاﻣعات العربية فﻲ التصنيفات العالمية والهدر المالﻲ،
وﻗلة البحث العلمﻲ ،وكثرة الطلب على تخصصات ﻣعينة دون وﺠود ﻣستقبل وظيفﻲ لها ،وعدم

ﻣواءﻣة ﻣخرﺠات التعليم العالﻲ ﻣع سوق العمل والعنف الجاﻣعﻲ ،وأساليب التلقين التقليدية فﻲ
المناهج المقدﻣة للطالب الجاﻣعﻲ وطالب الدراسات العليا والتﻲ تحدد األطر الفكرية واإلﺑداعية
واالﺑتكارية لطالب العلم فﻲ المؤسسات التعليم العالﻲ.
وعلى الرغم ﻣن وصول بعض الجاﻣعات الخليجية إلى التصنﯾفات العالﻣﯾة فﻲ األعوام

السﱠاﺑقة ،ﺣيث كانت لها أرﻗام ﻣتقدﻣة ﻀمن أول  200ﺠاﻣعة فﻲ التصنﯾفات العالﻣﯾة ،إال أن
التصنﯾف األﺧير لعام  2018شمل ﺠاﻣعة ﺧلﯾﺠﯾة واﺣدة وهﻲ ﺠاﻣعة الملك سعود ﺣيث وﻗعت
ﻀمن أفﻀل  200ﺠاﻣعة عالﻣﯾة ،وتظهر ﺠاﻣعة الكويت كمؤسسة تعليمية كويتية وطنية وﺣيدة فﻲ
ﺠميع الصنيفات لتحتل المركز  700لعام  2018فﻲ تصنيف ﻣؤسسة كيو أس ،ﺑينما ﯾوﺠد ﻣشاركة

واسعة للدول الشقيقة الخليجية والعربية واﺣتاللها للمراكز األولى عربيا وﻀمن المركز  200عالميا.

كل تلك األرﻗام والمعطيات تدل على وﺠود ﺧلل قيادي ،إداري وتنظيمﻲ فﻲ تجويد العملية التعلﯾﻣﯾﱠة
لمؤسسات التﱠعليم العالﻲ فﻲ الوطن العربﻲ بشكل عام وفﻲ ﻣؤسسات التعليم العالﻲ فﻲ دولة الكويت
بشكل ﺧاص ،وعلى الرغم ﻣن اﻣتالكها كل السبل الكفيلة لجعل ﺠاﻣعة الكويت تحتل المركز األول
لمقدرتها على استقطاب الطاﻗات العملية واإلنجازات العصرية على ﻣستوى الخليج والوطن العربﻲ

والعالم ،فﺈلى ﺠانب توفر الموارد المادية والبشرية واالستقرار السياسﻲ والديمقراطية ،فﺈن ﺠاﻣعة

الكويت لدﯾها هيئات تدريسية ﻗد تخرﺠوا فﻲ أعرق الجاﻣعات العالمية ذات البحوث العلمية والتﻲ كان
لها دور كبير فﻲ إﺜراء العلم الحدﯾث ،فضالا عن وﺠود نوع ﻣن الطلبة الذﯾن يمتلكون المقدرة على
التعلم والرغبة فﻲ التقدم والتطور.

فمن األزﻣات اإلدارﯾﱠة التﻲ واﺠهت ﺠاﻣعة الكويت على سبيل الﻣﺜال ال الحصر ،كونها
الجاﻣعة الحكوﻣية الوﺣيدة فﻲ الكويت ﻣنذ عام  ،1965رفع نسب القبول لتتناسب ﻣع تزاﯾد أعداد
أفراد المجتمع وتزاﯾد الطلب عليها ،وﻣع هذا توﺠهت األسر الكويتية بأﺑنائها لكليات الﻣﺠتﻣع
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والﺠاﻣعات الﺧاصة ذات التﱠﻜلفة العالﯾة لتحقيق رغباتهم وأﺣالﻣهم فﻲ الحصول على ﻣقعد ﺠاﻣعﻲ،
فضال عن إلى العنف الطالﺑﻲ فﻲ الحركات االنتخاﺑية والذي تزاﻣن ﻣع عدم وﺠود الرﻗابة الجاﻣعية
للحمالت االنتخاﺑية واألﺠندات ا لخفية فﻲ توﺠيه عقول الطالب نحو اتجاهات ﻣختلفة ،أساليب
التعليم التقليدية للمناهج الدراسية وﻗلة تنوع البراﻣج التعلﯾﻣﯾﱠة التﻲ تخدم العصر والتقدم العلمﻲ،
والتعسف اإلداري فﻲ اتخاذ الق اررات ﻣما أسهم فﻲ تعقيد أداء األعمال وتوفير الخدﻣات بصورة

أفضل عما هﻲ عليه اليوم.
الدراسات الساﺑقة:
ّ
الدراسات العربية:
أوﻻّ :

ﻗام ) (Al-Niyasia,2006ﺑدراسة بعنوان " أنموذج ﻣقترح إلدارة األزﻣات فﻲ و ازرة التربية

والتعليم فﻲ ﻀوء الواﻗع واالتجاهات اإلدارية المعاصرة "،هدفت الدراسة إلى ﺑناء أنموذج إلدارة
األزﻣات فﻲ و ازرة التربية والتعليم فﻲ ﻀوء الواﻗع واالتجاهات اإلدارية المعاصرة ،وكانت عينة
الدراسة القيادﯾين التربويين فﻲ و ازرة التربية األردنية ،وأشارت النتائج إلى أن المراﺣل الخمس لنظام
الجاهزية إلدارة األزﻣات فﻲ و ازرة التربية والتعليم فﻲ اإلدارات فﻲ ﻣركز الو ازرة وفﻲ ﻣدﯾريات التربية

والتعليم تتوافر بشكل ال ﯾرﻗى إلى المستوى المطلوب ،ووﺠود عواﻣل سلبية تؤﺜر فﻲ هذا النظام ﻣما

أدى إلى وﺠود صعوبات وﻣعوﻗات يعانﻲ ﻣنها النظام التربوي ﻣنذ عقود.

وهدفت) (Ahmad,2008ﺑدراسة بعنوان "إدارة األزﻣﱠة فﻲ التﱠعليم الﺠاﻣعﻲ بالواليات المتحدة

األﻣريكية وإﻣكانية اإلفادة ﻣنها فﻲ ﻣصر" .وهﻲ دراسة ﻣقارنة هدفت الدراسة إلى التﱠعرف على واﻗع

األزﻣة وتداعياتها فﻲ التعليم الجاﻣعﻲ المصري وكيف تدار ،وأظهرت النتائج إلى وﺠود ﻀعف
وتدنﻲ فﻲ إدارة األزﻣات بالجاﻣعات المصرية.

ﻗام ) )Alnowaimi,2010ﺑدراسة بعنوان "استراتيجية ﻣقترﺣة التخاذ القرار اإلداري فﻲ

ﻣجال إدارة األزﻣات للمستوى الﺠاﻣعﻲ فﻲ الﻣﻣلﻜة العربية السعودية" ،إذ هدفت الدراسة إلى اﻗتراح

استراتيجية التﺧاذ القرار اإلداري فﻲ ﻣجال إدارة األزﻣات فﻲ الجاﻣعات السعودية ،وكانت عينت

الدراسة القيادﯾين فﻲ الجاﻣعات السعودية ،وتوصلت النتائج إلى وﺠود أزﻣات ﺑدرﺠة ﻣتوسطة فﻲ
الﺠاﻣعات السعودية ﻣع وﺠود ﺠاهزية إلدارتها وﺧبرة ﻣتوسطة فﻲ عملية صنع القرار أﺜناء األزﻣات.
ﻗام ) (Jaffar,2017ﺑدراسة بعنوان "أﺜر التخطيط االستراتيجﻲ فﻲ إدارة األزﻣات ،د ارسة

تطبيقية :المؤسسات العاﻣة فﻲ ﻣنطقة ﻀواﺣﻲ القدس" ،إذ هدفت الدراسة إلى تعرف أﺜر التخطيط
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االستراتيجﻲ فﻲ التقليل ﻣن األزﻣات التﻲ ﯾواﺠهها الموظفون فﻲ المؤسسات العاﻣة ،والتعرف إلى
أهمية التخطيط االستراتيجﻲ وأبعاده فضال عن عناصر التخطيط االستراتيجﻲ الفعال ،والتعرف أيضا
إلى العواﻣل التﻲ يجب االهتمام ﺑها ﻣن ﻗبل اإلدارة والتﻲ تساعد فﻲ التخفيف ﻣن آﺜار األزﻣات،
وأظهرت النتائج أن التخطيط االستراتيجﻲ فﻲ المؤسسات العاﻣة يسهم فﻲ القليل ﻣن المشكالت
المحتملة وأن ﻗلة توﻀيحه للموظفين يقلل ﻣن فعالية إدارة األزﻣات كما أن ﻗلة إشراك الموظفين فﻲ

التخطيط االستراتيجﻲ تعتبر عقبة فﻲ ﺣل المشكالت.
ﺜانﯾا :الدراسات األجنبية:

ﻗام ) (Dolan,2006ﺑدراسة بعنوان " Few Schools are Ready to manage

 ،"Crisisﺣيث هدفت الدراسة لمعرفة دافعﯾة واستعداد المؤسسات التعلﯾﻣﯾﱠة لمواﺠهة األزﻣات ،إذ
اﻗتصرت عينة الدراسة على قيادي التعليم العالﻲ فﻲ ﺠاﻣعة تكساس اوستن األﻣريكية ،وأظهرت
النتائج ﻗصور االستعدادت فﻲ المؤسسات التعليمية لمواﺠهة األزﻣات ﻣثل اإلرهاب والحرائق.
وذكر كل ) (Adams & Kristsonis,2006ﺑدراسة بعنوان "An Analysis of
secondary schools management preparedness: National "Implications
ﺣيث هدفت الدراسة إلى تحليل إدارة األزﻣات والخطط التﻲ تدار فالمدارس التﻲ تعرﻀت لألزﻣات
فالماﻀﻲ فﻲ أﻣريكا ،وأيضا هدفت الدراسة إلى تقييم الخطط وطرق إدارة المدارس ﺣاالت األزﻣات

الستقرار ﻣنظمتهم التعليمية ،ونتجت غلى ﻗلة الخطط والتقييم المستمر الداﺧلﻲ للمدارس ودعت إلى
تعزيز هذا الجانب.
وﻗاﻣت ) (Kelsay,2007ﺑدراسة بعنوان " Aftermath of a Crisis: How
 ،"Colleges Respond to Prospective Studentsﺣيث هدفت الدراسة لمعرفة ردة فعل
الطلبة وﻣدى تأﺜرهم باألزﻣات التﻲ تحدث فﻲ ﺠاﻣعاتهم ،وكانت عينة الدراسة إداريﻲ وطلبة وأولياء
أﻣور الجاﻣعات التالية Interlaken university and Bern College ،Luzern university

فﻲ سويسرا ،ونتجت إلى وﺠود تأﺜير لتلك األزﻣات على الطلبة ا لطلبة وأولياء األﻣور ﻣما أدى ﺑهم

الﺧتيار ﺠاﻣعات وكليات أﺧرى غير التﻲ ذكرت.

وأﺠرى ) ،(Bates,2015د ارسة بعنوان " University leaders response to crisis

 ،on "campusإذ هدفت الدراسة إلى تعرف دور القادة فﻲ الجاﻣعات والعاﻣلين اإلداريين فﻲ
ﻣواﺠهة األزﻣات وﻣدى تأﺜير القيادة فﻲ عملية ﻣواﺠهة وإدارة األزﻣة وطرق ﻣعالجتها ،وكانت عينة
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الدراسة القادة فﻲ ﺠاﻣعة ﻣيركر األﻣريكية ،وأظهرت النتائج ﻣدى فاعلية الجاﻣعات فﻲ ﻣواﺠهة
األزﻣات داﺧل الحرم الجاﻣعﻲ واستخدام األساليب القيادية المختلفة فﻲ التعاﻣل ﻣعها ﺑنجاح،
وأظهرت النتائج أيضا التواصل الفعال ﺑين القيادﯾين اإلداريين واإلدارات المختلفة والتﱠحدﯾث المستمر
للمعلوﻣات الذي له دور أساسﻲ فﻲ إدارة األزﻣات.
التعقيب على الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة وﻀع األزﻣات فﻲ ﻣناطق ﻣختلفة ﻣن العالم ،وطرق تعاﻣل هذه

المؤسسات ﻣعها وباستخد ام أساليب ﻣختلفة كالتقييم والمقاﺑالت والتحليل وغيرها ،وﻣا يميز هذه
الدراسة هو أنها تطرﻗت إلى ﻣعرفة واﻗع إدارة األزﻣات والتعاﻣل ﻣعها فﻲ ﺠاﻣعات دولة الكويت،

وتقديم بعض المقترﺣات والتوصيات التﻲ ﻣن شأنها رفع درﺠة الوعﻲ ﺣول ﺜقافة إدارة األزﻣات داﺧل
ﻣؤسسات التعليم العالﻲ ،وأهمية اكتساب المهارات المهنية للتعاﻣل ﻣعها ،تشاﺑهت الدراسات السابقة
فﻲ الفكرة ولكنها اﺧتلفت فﻲ النتائج واإلﺠراءات.
الطريقة واإلجراءات:
منهجية الدراسة:

اعتمد الﺑاﺣﺜان فﻲ هذه الدراسة على ﻣنهج البحث الوصفﻲ ﻣن ﺧالل توﺠيه أسئلة فﻲ

ﻣقاﺑالت ﻣقننه لتتناسب ﻣع ﻣجريات الدراسة لعرض الواﻗع كما هو.
مجتمع الدراسة:

تكون ﻣجتمع الدراسة ﻣن ﺠﻣﯾع أعﻀاء هيئة التدريس فﻲ ﺠاﻣعة الكويت والهيئة العاﻣة للتعليم

التطبيقﻲ لعام  ،2018/2017والبالغ عددهم  5177كما أﻗرته هيئاتهم اإلدارية.
جدول ) (1عدد أعضاء هيئة التدريس مؤسسة التعليم العالي

مؤسسة التعليم العالي
ﺠاﻣعة الكويت
الهيئة العاﻣة للتعليم التطبيقﻲ

عﯾنة الدراسة:

عدد أعضاء هيئة التدريس فيها
1577
3600

اشتملت عينة الدراسة على  ٠٢عضو هيئة تدريس ﻣوزعين على ﺠاﻣعة الكويت والهيئة العاﻣة

للتعليم التطبيقﻲ ،يحملون الرتب العملية (ﻣدرس -أستاذ ﻣساعد– أستاذ دكتور) وﻣمن تبوأ ﻣراكز
قيادية.
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جدول ( )2توزيع عينة الدراسة وفق الرتبة العملية وسنوات الخبرة

الرتبة العلمية
سنوات الخبرة

أداة الدراسة:

المستويات
أستاذ دكتور
أستاذ ﻣساعد
ﻣدرس
 5سنوات فأﻗل
أكثر ﻣن  -5وأﻗل ﻣن  10سنوات
 10سنوات فما فوق
المجموع

التكرار
1
9
10
6
3
11
20

النسﺑة المئوية
%5
%45
%50
%30
%15
% 55
% 100

تم تطوير أداة الدراسة بالرﺠوع إلى األدﺑيات والدراسة السابقة ذات العالﻗة بمجال الدراسة ﺣيث

انقسمت أسئلة أداة الدراسة وهﻲ الﻣقاﺑالت الﻣقننة ( (Constructive interviewإلى ﻣجالين

المجال األول الجاهزية لألزﻣة (ﻣا ﻗبل األزﻣة) والمكون ﻣن  ٤فقرات ،والمجال الثانﻲ ﻣهارات
ﻣواﺠهة األزﻣات (التعاﻣل ﻣع األزﻣة) والمكون ﻣن  ٤فقرات.

صدق األداة:

تم استخدام صدق المحتوى  ،Content Validityللتحقق ﻣن صدق األداة ،وذلك ﻣن ﺧالل

عرﻀها على ﻣجموعة ﻣن ذوي الخبرة واالﺧتصاص ﻣن أعضاء هيئة التدريس ،ﺣيث تم األﺧذ
بآرائهم ﻣن ﺣيث الحذف أو اإلﻀافة أو التعدﯾل.

ﺜبات األداة:

تم عرض نتائج المقاﺑلة على ﻣن أﺠريت عليهم ﻣن أعضاء هيئة التدريس فﻲ ﺠاﻣعة الكويت

والهيئة العاﻣة للتعليم التطبيقﻲ ،وﻗد أﺧذت تواقيعهم على الموافقة وصحة المعلوﻣات التﻲ وردت
فيها.
متغيرات الدراسة:

المتﻐير المستقل :واﻗع إدارة األزﻣات.
المتﻐير التابع :وﺠهة نظر (استجابة) عينة الدراسة على واﻗع إدارة األزﻣات.

المتﻐير الوسيط :الرتبة األكاديمية
نتاﺌﺞ الدراسة ومناقشتها:

لإلﺠاﺑة عن سؤال الدراسة والذي ﯾنص على السؤال الرئيسﻲ التالﻲ:
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ﻣا واﻗع إدارة األزﻣات اإلدارية فﻲ الﺠاﻣعات الكويتية ﻣنوﺠهة نظر أعضاء هيئة التدريس
فيها؟ والمتفرع ﻣنه:


ﻣا درﺠة استعداد اإلدارات الجاﻣعية إلدارة األزﻣات اإلدارية ﻗبل وﻗوع األزﻣة؟

 ﻣا درﺠة تمتع اإلدارات الجاﻣعية لمهارات إدارة األزﻣات اإلدارية أﺜناء األزﻣة؟

ولإلﺠاﺑة عن هذا السؤال فقد تم ﻣقاﺑلة  81عضو هيئة تدريس فﻲ الجاﻣعات الكويتية ﻣمن

توفرت لدﯾهم ﺧبرات إدارية وﻣوزعين ﺣسب رتبهم العملية وسنوات الخبرة وتم تحليل إﺠاباتهم ﺣسب
ﻣجاالت الدراسة.
المجال األول :ما قبل األزمة :السؤال األول :ما درجة استعداد اإلدارات الجامعية إلدارة

األزمات اإلدارية قبل وقوع األزمة

لإلجابة عن السؤال األول :فﻲ هذا المجال والمتمثل ﺑـ "ﻣن ﺧبرتكم فﻲ العمل األكادﯾﻣﻲ ،ﻣا

هﻲ أﺑرز األساليب واالستراتيجيات التﻲ تستخدﻣها اإلدارة الجاﻣعية فﻲ تنﻣﯾة ﻣهارات إدارة األزﻣات

فﻲﺜقافتها التنظيمية؟" فقد تم ﺣساب تك اررات والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة الدراسة على أﺑرز
األساليب واالستراتيجيات فﻲ إدارة األزﻣات اإلدارية ،ﺣيث كانت إﺠاباتهم كما هﻲ ﻣوﻀحة فﻲ
الجدول (.)3
جدول ) (3التكرارات والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة الدراسة على أﺑرز األساليب واﻻستراتيجيات في إدارة
الرقم
1
2
3
4

األزمات مرتبة تنازليا

اإلجاﺑة
توﺠد استراتيجيات واساليب إلدارة األزﻣات اإلدارية فﻲ اإلدارة الجاﻣعية.
توﺠد أساليب وﺣلول ترقيعيه وبحاﺠة إلى تطوير
ال توﺠد استراتيجيات واساليب إلدارة الزﻣات اإلدارية فﻲ اإلدارة الجاﻣعية.
عدم االلتزام باللوائﺢ والقوانين التﻲ تنبثق ﻣنها األساليب واالستراتيجيات.
المجموع

التكرار
9
5
4
2
20

النسﺑة المئوية
%45
%25
%20
% 10
%100

ﯾبين الجدول ) (3أن  %45ﻣن عينة الدراسة أﺠاﺑت بأنه توﺠد استراتيجيات وأساليب إلدارة
األزﻣات اإلدارية فﻲ اإلدارة الجاﻣعية وهو الرأي الﻐالب لهذه العينة ﺑﯾنﻣا أشار  %25ﻣن عينة
الدراسة إلى أن األساليب والحلول الموﺠودة هﻲ ﺣلول وأساليب ترقيعيه ،وبحاﺠة إلى تطوير فهﻲ
تحل أزﻣة ﻣعينة بطريقة عشوائية دون الوصول إلى ﺠذورها ،ﻣما يساعد على تكرارها فﻲ كل عام

أكاديمﻲ ،ﺑﯾنﻣا أظهر  %20ﻣن العينة عدم وﺠود استراتيجيات وأساليب إلدارة األزﻣات اإلدارية فﻲ
اإلدارة الجاﻣعية ﻣن وﺠهة نظرهم األﻣر الذي ﺠعل بعض أعضاء التدريس أﺜناء المقاﺑلة يقترﺣون
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العدﯾد ﻣن الحلول لبعض األزﻣات اإلدارية المتكررة والتﻲ تحول ﺑينهم وبين أداء عملهم بشكل أفضل

ﻣثل افتتاح فروع لجاﻣعة الكويت ،وأﺧرى للكلية العملية ،ﻣما ﯾتيﺢ عدد ﻣن المقاعد المتقدﻣين ،ويقلل
ﻣن أعداد الطلبة المسجلين فﻲ المواد العلمية ،ﺑﯾنﻣا أظهر  %01أنه ال ﯾوﺠد هناك التزام باللوائﺢ
والقوانين الجاﻣعية والتﻲ تنبثق ﻣنها األساليب واالستراتيجيات الجاﻣعية ،ويعزى الباﺣثان انخفاض

هذه النسبة إلى عدم وﻀوح هذه االستراتيجيات واألساليب الخاصة باإلدارة الجاﻣعية والتﻲ عن

طريقها تواﺠه او تتعاﻣل ﻣع األزﻣات اإلدارية للهئية التدريسية والعاﻣلين فيها ،وﻗد اتفقت هذه النتيجة
ﻣع نتائج دراسة كال ﻣن دوالن ( )8111والنويمﻲ ( )8101والتﻲ أظهرت ﻗدرة المؤسسات التعليمية
واإلدارات الجاﻣعية ﻣن إدارة األزﻣات وصنع القرار أﺜناء األزﻣة ولكن ليس بالشكل المناسب
والمطلوب ويتخلله نوع ﻣن القصور.
لإلجابة عن السؤال الثاني فﻲ المجال األول والمتمثل ﺑـ "تتنوع أساليب اإلدارات الجاﻣعية فﻲ

طرق تعاﻣلها ﻣع إدارة األزﻣات اإلدارية المتوﻗعة والﻣفاﺠئة ،ﻣن وﺠهة نظرك ﻣا رأيك بأسلوب

اإلدارة الجاﻣعية فﻲ طرق تعاﻣلها ﻣع إدارة األزﻣات اإلدارية المتوﻗعة والﻣفاﺠئة؟" فقد تم ﺣساب
التك اررات والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة الدراسة ،كما هﻲ ﻣوﻀحة فﻲ الجدول (.)4
الرقم
1
2
5
0

الجدول ) (4التك اررات والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة الدراسة مرتبة تنازلﯾا

اإلجابة
ﯾوﺠد تعاﻣل ﻣناسب لإلدارة الجاﻣعية ﻣع األزﻣات اإلدارية المتوﻗعه والمفاﺠئة
ال ﯾوﺠد تعاﻣل ﻣناسب لإلدارة الجاﻣعية ﻣع األزﻣات اإلدارية المتوﻗعة والمفاﺠئة
ﯾوﺠد تعاﻣل ولكنه غير ﻣناسب
ﯾوﺠد تعاﻣل إلى ﺣد ﻣا ﺑدرﺠه ﻣتوسطة
المجموع

التكرار
8
7
5
2
24

النسبة المئوية
%04
%53
%13
%14
%144

ﯾبين الجدول ) (4أن  %40ﻣن عينة الدراسة أﻗر ﺑوﺠود تعاﻣل ﻣناسب لإلدارة الجاﻣعية ﻣع
األزﻣات اإلدارية المتوﻗعة والﻣفاﺠئة ،ﺑﯾنﻣا أشار  %35ﻣن عينة الدراسة إلى أنه ال ﺑوﺠد تعاﻣل

ﻣناسب لإلدارة الﺠاﻣعة ﻣع األزﻣات اإلدارية المتوﻗعة والﻣفاﺠئة ،وﻗد يعزى السبب فﻲ ذلك إلى

افتقار اإلدارة الجاﻣعية ﻣن وﺠهة نظرهم إلى الﻜفاﯾات المهنية األساسية للعﻣلﯾة القﯾادﯾة والمهارية
للتعاﻣل ﻣع األزﻣات ،ﺑﯾنﻣا أظهر  %10أن تعاﻣل اإلدارة الجاﻣعية ﻣع األزﻣات المتوﻗعة والﻣفاﺠئة
ﺠاء ﺑدرﺠة ﻣتوسطة العتقاد بعض أعﻀاء هيئة التدريس بأن هناك نوع ﻣن اإلﺑداع والتطوير فﻲ
التعاﻣل ﻣع األزﻣات اإلدارﯾة ،فﻲ ﺣين أظهر  %15ﻣن عينة الدراسة أن تعاﻣل اإلدارة الجاﻣعية
ﻣع األزﻣات المتوﻗعة والﻣفاﺠئة غير ﻣناسب ﺣيث ﺑرر أعﻀاء هيئة التدريس إﺠاﺑتهم هذه ﺑأن
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اإلدارة الجاﻣعية غير ﻗادرة على إدارة األزﻣات الفتقارها إلى المهارات الالزﻣة إلدارة األزﻣات بكفاءة
واﻗتدار.
لإلجابة عن السؤال الثالث فﻲ المجال األول والمتمثل ﺑـ " االﺠتﻣاعات الدورية للكليات

واألﻗسام تفيد فﻲ ﻣناﻗشة أﺑرز المشكالت التﻲ يمكن أن تؤدي إلى أزﻣة بطريقة ﺠدية وفاعلة ،هل

تعتقد ﺑأن الﺠاﻣعات فﻲ الكويت تعقد اﺠتماعاتها بشكل دوري وفعال؟" فقد تم ﺣساب التك اررات
والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة الدراسة ،كﻣا هﻲ ﻣوﻀحة فﻲ الجدول). (5
الرقم
0
8
3

الجدول ( ) 5التك اررات والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة الدراسة مرتبة تنازليا

اإلجابة
توﺠد فاعلية لإلﺠتماعات الدورية فﻲ ﻣناﻗشة المشكالت المؤدية لألزﻣات اإلدارية
ال توﺠد فاعلية لإلﺠتماعات الدورية فﻲ ﻣناﻗشة المشكالت المؤدية لألزﻣات
اإلدارية
تعقد اإلﺠتماعات بحسب أهمية اللجنة أو أنها تخضع للحزبية والصراعات
(تعيينات ،بعثات)
المجموع

التكرار
01

النسب المئوية
%21

8

%01

8

%01

81

011

ﯾبين الجدول ) (5أن الﻐالبية العظمى  %80ﻣن عينة الدراسة أﺠاﺑت ﺑوﺠود فاعلﯾة
لالﺠتﻣاعات الدورية فﻲ ﻣناﻗشة المشكالت المؤدية لألزﻣات اإلدارﯾة ،فﻲ ﺣين أشار  81%ﻣن
عينة الدراسة إلى أنه ال توﺠد فاعلﯾة لالﺠتﻣاعات الدورية لﻣناﻗشة المشكالت المؤدية لألزﻣات
اإلدارﯾة ،أو أن فاعلﯾة االﺠتﻣاعات تعتمد على أهمية اللﺠنة التﻲ تناﻗشها سواء كانت لجنة ﺧاصة
ﺑالﺑعﺜات العملية ،أو التعﯾﯾنات األكادﯾﻣﯾة ،أو أن هذه االﺠتﻣاعات تﺧﻀع للحزبية والصراعات
الشﺧصﯾة.
لإلجابة عن السؤال الرابع فﻲ المجال األول والمتمثل ﺑـ "ﺑرأيك هل تستخدم اإلدارة الجاﻣعية

أسلوب التقييم المستمر لالستراتيجيات واألهداف المحققة وأسلوب المساءلة للعالملين بمختلف
ﻣستويات الهيكل التنظيمﻲ بطريقة عادلة؟" فقد تم ﺣساب التك اررات والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة

الدراسة ،كما هﻲ ﻣوﻀحة فﻲ الجدول (.)1
الرقم
0
8
3

الجدول ( )6التكرارات والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة الدراسة مرتبة تنازليا

اإلجابة
تستخدم اإلدارة الجاﻣعية أسلوب التقييم الﻣستمر لالستراتيجيات واألهداف الﻣﺣققة
وأسلوب المساءلة للعاﻣلين بمختلف ﻣستويات الهيكل التنظيمﻲ
ال تستخدم اإلدارة الجاﻣعية أسلوب التقييم المستمر لالستراتيجيات واألهداف
الﻣﺣققة وأسلوب المساءلة للعاﻣلين بمختلف ﻣستويات الهيكل التنظيمﻲ
ال اعلم
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التكرار

النسبة المئوية

5

%85

4

%81

4

%81
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الرقم
4
5
1
7
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اإلجابة
نعم تستخدم ولكن بشكل غير ﻣدروس
تستخدم بشكل نسبﻲ وال اعتبارات شخصية
نعم إلى ﺣد ﻣا
تستخدم أسلوب المساءلة والتقييم ولكن لجمود اللوائﺢ ال يقاﺑلها ﺣلول إﺠرائية
المجموع

التكرار
8
8
8
0
81

النسبة المئوية
%01
%01
%01
%5
%011

ﯾبين الجدول ) (6أن  %25ﻣن عينة الدراسة أﺠاﺑت أن اإلدارة الجاﻣعية تستخدم أسلوب

التقييم الﻣستمر لالستراتيجيات واألهداف الﻣﺣققة وأسلوب المساءلة للعاﻣلين بمختلف ﻣستويات
الهيكل التنظيمﻲ ،ﺑﯾنﻣا أشارت النسب األﺧرى على ﺑنود الجدول أن اإلدارة الجاﻣعية إﻣا أنها ال

تستخدم أسلوب التقييم المستمر لالستراتيجيات أو أنه إذا تم استخداﻣه فﺈنه ﯾتم بشكل غير ﻣدروس

أو العتبارات شخصية ،ويعزون ذلك أﺣيانا لجمود اللوائﺢ التﻲ ال يقاﺑلها ﺣلول إﺠرائية ،وﻗد يعزى
هذا السبب إلى أن أسلوبﻲ الﻣساءلة للعاﻣلين والتقييم لألهداف االستراتيجية غير واﻀﺢ ألعضاء

هيئة التدريس واإلداريين ،وله ذا تباﯾنت النسب ﺣسب نوع الكلية العملية أو ﻣدى ﻣهنية القائد
اإلداري.
المجال الﺜاني :التعامل مع األزمة :السؤال الثاني :ما درجة تمتع اإلدارات الجامعية لمهارات

إدارة األزمات اإلدارية أﺜناء األزمة؟

لإلجابة عن السؤال األول فﻲ المجال الثانﻲ والمتمثل ﺑـ "صف لنا بعضا ﻣن أنواع األزﻣات

اإلدارية التﻲ ﺣدﺜت أو يمكن أن تحدث فﻲ ﺠاﻣعتك أو التﻲ كان ﻣن الممكن أن تحدث؟" فقد تم
ﺣساب التك اررات والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة الدراسة ،كما هﻲ ﻣوﻀحة فﻲ الجدول رﻗم). (7
الجدول ( )7التك اررات والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة الدراسة مرتبة تنازلﯾا
الرقم
1
2
5
0
3
6

اإلجاﺑة
أزﻣة القبول والتسجيل
أزﻣة صراع إداري (ﻣناصب إدارية).
أزﻣة ﻣالﯾة
أزﻣة إدارية سببها الفهم الخاطﻲ للوائﺢ
ازﻣة ﻀعف اتخاذ ﻗرار
أزﻣة ﺠداول د ارسﯾة
المجموع

التكرار
9
6
2
1
1
1
24

النسبة المئوية
%03
%54
%14
%3
%3
%3
%144

يظهر الجدول ) (7أن أزﻣة القبول والتسجيل وأزﻣة المناصب اإلدارية اﺣتلت ﻣا نسبته %75
ﻣن إﺠابات عينة الدراسة ﺣول األزﻣات التﻲ تعرﻀت لها الﺠاﻣعة وﻣازالت تتعرض لها ،تالها
األزﻣة المالية ﺣيث أﻗر ﺑوﺠودها  %01فﻲ ﺣين ﺣصلت األزﻣات اإلدارية األﺧرى والمتعلقة بالفهم
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الخاطﺊ للوائﺢ وازﻣة ﻀعف اتخاذ القرار والجداول الدراسية على نسب ﻗليله وبواﻗع  %5ﻣن
المستجيبين على كل أزﻣة ﻣن هذه األزﻣات ،أن بقا ء هذه أزﻣتﻲ القبول والتسجيل وصراع المناصب
اإلدارية ﻣن شأنه أن ﯾؤﺜر على الروح المعنوية ألعضاء الهيئة التدريسية ويشعرهم ﺑنوع ﻣن ﺧيبه
األﻣل فﻲ التحقيق أهدافهم العملية ،وأن الصراعات اإلدارية إذا ﻣا تم ﺣلها بطريقة علمية وﻣمنهجه

فﺈنها أيضا ستعمل على تأﺧر وتقاعس اإلداريين فﻲ إنجاز اإلﺠراءات اإلدارية المتعلقة فﻲ باﻗﻲ
األزﻣات ،وﺧاصة إذا ﻣا أﺧذنا الفصول الصيفيه بعين االعتبار ،وﻣا يمكن أن تواﺠهه ﻣن أزﻣة فﻲ
الجداول الدراسية وغيرها.
لإلجابة عن السؤال الثاني فﻲ المجال الثانﻲ والمتمثل ﺑـ "كيف تعاﻣلت اإلدارة والقﯾادة

الجاﻣعية ﻣع األزﻣات اإلدارية التﻲ ﺣدﺜت فﻲ الساﺑق؟ "فقد تم ﺣساب التك اررات والنسب المئوية
لتقدﯾراتعينة الدراسة ،كﻣا هﻲ ﻣوﻀحة فﻲ الجدول (.)2
الرقم
0
8
3
4
5

الجدول ) (8التكرارات والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة الدراسة مرتبة تنازليا

اإلجابة
تعاﻣل ﺠيد ﻣع األزﻣات اإلدارية التﻲ ﺣصلت.
تعاﻣل ﻀعيف ﻣع األزﻣات اإلدارية التﻲ ﺣصلت.
تعاﻣل ﻣتوسط ﻣع األزﻣات اإلدارية التﻲ ﺣصلت.
توزيع االزﻣات على الكليات لحلها بما ﯾتالءم ﻣع اﻣكانياتها
تعاﻣل باالستخدام الخاطﺊ للوائﺢ والقوانين الجاﻣعية والتﻲ يشوبها
نوع ﻣن المصلحة
المجموع

التكرار
7
1
4
8

النسبة المئوية
%35
%31
%81
%01

0

%5

81

%011

ﯾبين الجدول ( )8أن  %51ﻣن أعضاء عينة الدراسة أفاد بأن اإلدارة الجاﻣعية تتعاﻣل بشكل

ﻀعيف أو ﻣتوسط ﻣع ﺣل األزﻣات اإلدارية فﻲ ﺣين أن  %35أﺠاب بأن اإلدارة الجاﻣعية ﻗادرة
على ﻣجاﺑهة األزﻣات وإدارتها ،إن هذه النظرة السلبية لقدرة اإلدارة على ﻣجاﺑهة األزﻣات وإيجاد سبل

ناﺠعه لمعالجتها ﻗد يعزى ﻣن وﺠهة نظر الباﺣثين إلى عدم إشراك أعضاء هيئة التدريس واإلداريين
فﻲ صنع القرار أو تشكيل لجان ﻣنهم لمواﺠهة األزﻣات وﻣعالجاتها ،وبالتالﻲ يصبﺢ ﻣن الضرورة
بمكان وﻀع ﺧطة استراتيجية ﻣتكاﻣله لمجابه األزﻣات وباال شتراك ﻣع ﺠميع العاﻣلين فﻲ الجاﻣعات
ﻣن أعضاء هيئة تدريس وإداريين.

لإلجابة عن السؤال الثالث فﻲ المجال الثانﻲ والمتمثل ﺑـ "هل تجد أن تعاﻣل اإلدارة الجاﻣعية

ﻣع األزﻣات اإلدارية ﻣناسب ﻣن وﺠهة نظرك ،وإذا كانت اإلﺠاﺑة الرفض ﻣا األسلوب المناسب
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للتعاﻣل ﻣع األزﻣات اإلدارية بجاﻣعتك؟" فقد تم ﺣساب التك اررات والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة
الدراسة ،كما هﻲ ﻣوﻀحة فﻲ الجدول (.)8
الرقم
0
8
3

الجدول ) (9التكرارات والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة الدراسة مرتبة تنازليا
اإلجابة
تعاﻣل ﻣناسب ﻣن ﻗبل إدارة الجاﻣعة لألزﻣة اإلدارﯾة.
تعاﻣل غير ﻣناسب ﻣن ﻗبل إدارة الجاﻣعة لألزﻣة اإلدارﯾة.
إلى ﺣد ﻣا تعاﻣل ﻣتوسط بحلول ترقيعية وﻗتية.
المجموع

التكرار
01
1
4
81

النسبة المئوية
%51
%31
%81
%011

ﯾبين الجدول ( )9أن أعضاء هيئة التدريس المبحوﺜين ﻗد أنقسم ﺑين ﻣؤيد لما تقوم به إدارة
الجاﻣعة فﻲ تعاﻣلها ﻣع إدارة األزﻣات ،وبين النصف األﺧر الذي يعتقد بأن اإلدارة الجاﻣعية غير
ﻗادرة على التعاﻣل ﻣع األزﻣات اإلدارية ،أو أنها تقدم ﺣلول ترقيعيه انيه ،وﻗد لمس الباﺣثان ﻣن
ﺧالل المقاﺑله ﻣع أﺣد الزﻣالء فﻲ الجاﻣعة ﺣينما أﻀاف ﻗائال أن الضعف اإلداري التﻲ تعانﻲ ﻣنه

اإلدارة الجاﻣعية ﺧلق لنا أزﻣة إدارية ﺣدﯾثة ﺑين ﻗسم المناهج وطرق التدريس فﻲ كلﯾة التربية،

وﻣركز التربية العملية فﻲ كلﯾة التربية ،وذلك ﺑنشر إعالن توظيف لمدرس ﻣساعد فﻲ ﻣركز التربية

العملية ﻣن ﻗبل ﻗسم المناهج وطرق التدريس ،ﻣما سبب نوع ﻣن االرتباك واﺜار بعض التساؤالت
ﺣول آلية اتخاذ القرار أﻣام المتقدﻣين وﻣواعيد ﻣقاﺑالتهم.
إلجابة عن السؤال الرابع فﻲ المجال الثانﻲ والمتمثل ﺑـ " ﻣا أكثر التحديات التﻲ تواﺠه اإلدارة

الجاﻣعية فﻲ تحدﯾد إطار األزﻣات اإلدارية وﻣستواها داﺧل الﺠاﻣعة؟" فقد تم ﺣساب التك اررات
والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة الدراسة ،كما هﻲ ﻣوﻀحة فﻲ الجدول). (10

الجدول ) (10التكرارات والنسب المئوية لتقدﯾرات عينة الدراسة مرتبة تنازليا

الرقم
1
2
5

اإلجابة
وﺠود تحدي ﻣهنﻲ
وﺠود تحدي ﻣالﻲ أﻣام اإلدارة الﺠاﻣعﯾة
وﺠود تحدي سﯾاسﻲ (ﻀﻐط سﯾاسﻲ ﺧارﺠﻲ).
المجموع

التكرار
04
5
0
81

النسبة المئوية
%70
%25
%5
%100

ﯾبين الجدول ) (10أن  %70ﻣن عينة الدراسة أﺠاﺑت أن أﺣد أهم التحديات التﻲ تواﺠه
اإلدارة الجاﻣعية فﻲ تحدﯾد األزﻣات اإلدارية هﻲ التحديات المهنية والﻣتﻣﺜلة بالبيروﻗراطية اإلدارﯾة،
عدم الكفاءة المهنية لبعض العاﻣلين ،ﻗلة الدورات التدريبية للعاﻣلين وللهيئة األكادﯾﻣﯾة على أساليب
وﻣهارات إدارة األزﻣات اإلدارﯾة ،وافتقارهم لثقافة إدارة األزﻣات اإلدارﯾة ،ﺑﯾنﻣا أظهرت استﺠاﺑات

العﯾنة أن  %25ﻣنهم يعتقد أن التحدي الﻣالﻲ هو األكبر أﻣام اإلدارة الﺠاﻣعﯾة ،ويرى الباﺣثان أن
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هناك ﺧلال واﻀحا فﻲ عملية ﻣجاﺑهة األزﻣات ،إذ إن الجاﻣعات الكويتية فﻲ ﺣقيقة األﻣر ال تعانﻲ

ﻣن أزﻣة ﻣالية ،ولكنها ﻗد تعانﻲ ﻣن ﻀعف فﻲ ﺣلقات التواصل اإلداري ،ﻣما يشعر البعض بأن
هناك أزﻣات ﻣالية ويبقى التحدي المهنﻲ هو المسيطر ،وهذا واﻀﺢ ﻣن ﺧالل اإلﺠابات المكتوبة أو
التﻲ تم سماعها ﻣباشرة ﻣن عينة الدراسة ،ﻣما يعزز ﻣن الحاﺠة لوﺠود ﺧطة استراتيجية ﻣتماسكة

لمجاﺑهة األزﻣات وطرق إدارتها.
التوصيات والمقترحات:

.0
.8

تدريب العاﻣلين فﻲ الجاﻣعات على ﻣهارات إدارة األزﻣات اإلدارﯾة.

ربط كافة الكليات واألﻗسام العملية واإلدارﯾة ﺑـ))Mail Groups( ،(Data base
) )Applicationللتواصل أو لحصر المشكالت اإلدارية الحالية والتﻲ ﻗد تؤدي إلى أزﻣات
ﻣتوﻗعة.

.3

نشر التوعية اإلعالﻣﯾة ،وﺧلق ﺜقافة تنظيمية للعاﻣلين ﻣن ﺧالل ﺑث الرسائل التوﺠيهية
واألساليب العملية لمعالجة األزﻣات اإلدارﯾة.

.4

.5

إشراك ﻣكاتب التخطيط االستراتيجﻲ والخبراء االستشارﯾﯾن فﻲ التدريب لتقييم االستراتيجيات
والخطط بشكل دوري ﻣن أﺠل رفع ﻣستوى التدريب لدى العاﻣلين فﻲ الجاﻣعات والسعﻲ

لتطويرهم المهنﻲ.

تفعيل أسلوبﻲ التفويض والتمكين اإلداري فﻲ الهيكل التنظيمﻲ للجاﻣعة ﻣما يسهل العملية

اإلدارﯾة.
.1

تصميم االستراتيجيات المناسبة لمعالجة األزﻣة اإلدارية الحالية والتﻲ تحكمها فترة زﻣنية
ﻣحددة.

.7

زيادة البحوث العلمية والدراسات الخاصة بﺈدارة األزﻣات اإلدارية فﻲ ﻣؤسسات التعليم العالﻲ.

.2

إنشاء ﻗسم ﻣختص إلدارة األزﻣات اإلدارية داﺧل المؤسسات الﺠاﻣعﯾة.

.8

اإلسراع فﻲ افتتاح ﺠاﻣعة الشدادية كفرع ﺜانﻲ للجاﻣعة الحكوﻣية الوﺣيدة ﺠاﻣعة الكويت ،ﻣﻣا
يخفف الضﻐط فﻲ أعداد القبول ﻣقاﺑل المقاعد المتاﺣة الستقبال الطلبة ﻣن المواطنين
والوافدﯾن.
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